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BILF.iM UND SEINE WEISSAGUBGEI
Ungehindert batte aicb der Zug der Israeliten bis zu Jje~arim. der ersten Station an der auedoestlichen Grenze der Moabiter. fortgesetzt.

Hier wurde ihnen die Erlaubnis

EUm

friedlichen

Du.rchzug verweigert. und da ihnen die Anwendung von Gewalt gegen
die Moe.biter untersagt war (Deut. 2. 9), so zog Iarael in der
Talebene, die sich vom Suedende der Toten Meeres bis zum oestlichen
J.rm des Schilfmeeres erstreckt. su.edwaerts bis ans Schilfmeer und
von dort an die Ostseite des lDiomiterlandes.

Ea wendete sich dann

wieder nach Norden, indem es laengs der Ostgrenze des Gebietes
der Eiomiter und Moe.biter hinging.

Dann ueberschritt Israel den.

Arnon, den Grenzflusa Moe.be, und betrat das Land der Amoriter.
Auch an den Amoriterkoenig Sihon sandte Israel eine Botscbaft, um
sich die Erlaubnis zu einem friedlichen Durchgang durch aein
Land bis zum Jordan zu erbitten.

Aber nicht nur verweigerte er

ihnen die Bitte, sondern er zog sogar mit einem maechtigen Xriegaheer bis gen Jahza. um sie von aeinen Grenzen zurueckzutreiben.
IBrael greift nun auch zu den Waffen und schlaegt Sihon mit der
Sche.rfe des Schwerts.

Und Israel nimmt sein ganzes Land vom .lrnon

bis zum Jabbok und alle staedte, au.ch des J:oenigs Stadt Hesbon ein.
Durch diesen siegreichen Feldzug eieht mm auch der Koenig Og von
Basan sein Bebiet gefaehrdet und auch er ruestet aich sum Streit.
Bei Eirei kam es zur Entscheidungescblact, und auch Oge Heer wurde
gaenzlich vernichtet.
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Nachdem nun die Macht Sihons und die des Og in der Feldschlacht
gebrochen war, u.nd da.s ganze Ostjordanland eingenormnen wnr. lagerte
sich Israel i n den Arbot Moab, 1m Angesicht des Jordana. Jericho
gegenueb er, von Bet-Ha.jeschimot bis Abel-Schithim (Num. 33, 49;
1;

Jos. 2, 1.3).

heissung .

2o,

Israel waD Jetzt am Eingang des Landes der Ver-

Obwohl die Gesetzgebung am Sinai geschehen war, so

sollt en sie au ch noch h i er Lehren erba.lten, ehe sie das verheissene
Land betraten.

Der Hauptpunkt unserer Erzaehlung ist der Segen,

den ein f e indlicher und zum Fluche gene igter Seher, durch die
Kraft Jehovas u eberwaeltigt, ueber das Volk Israel aussprechen
muse.

Israel sollte du rch diese We issagungen im Glauben an seiner

Erwa ehlung b efestigt werden.

Dies wa r nun sehr noetig fuer Israel,

d enn Israel schickte sich nun an einen Kampf zu unternehmen, zu dem
ibm nur das ueb edingte und volle Vertrauen auf die goettliche Erwaehlung Mut gewaehren konnte.
Als Israel in den Gefilden Moabs, ·an der Grenze des Gelobten
Landes, lagert e , drohte ibm nach Besiegung der beiden Kanaaniterkoenige eine neue Gefahr.

Siese Unterwerfung der zwei grossen

Koenige ha tte na.emlich die Moabiter mit Fu.rcht vor der ·Macht Israels erfuellt.

Sie empf anden ein Grauen vor diesem Volke, weil

sie mer~ ten, dass diese die Gesegneten des Herrn seien, waehrend
sie die von Gott venrorfenen.

11

Namentlich ist es Moab, das um

der Feindseligkeit willen, mit welcher es den Israeliten entgegengetreten war, das Schltmmste von deren Bache befuerchten zu muessen
glaubt, und nebenbei auch wohl gar zu gerne seinen urspruenglichen
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Besitzsta_n d bis an den Jabbok wiederhergestellt gesehen baetten
(Kurtz).

Desbalb verbuendete sich jetzt der Moabiterkoenig Balak,

Sohn des Zippor, mit den Fuersten der benachborten Midianiter und
sandte Boten hin zu Bileam nach Pethor, ein Sitz babylonischer
Wei sen (Keil), in Mesopotamian.

Nach Dillmann lag Pethor am rechten

Ufer des oberen Eufrat in der Naehe des Flusses Sagu.r gelegenen Pitru.
Gray behauptet Pe thor sei Pitru..
von Moab entf ernt.

Pitru lag so vierhundert Meilen

Die zuruecklegung d ieser Stracke wird nach

Gray an die zwanzig ~age in Anspruch genormnen haben.

Diese Ge-

sandschaft forderte Bileam auf er solle kommen und Israel verfluchen,

,

somit schwaechen, so dass er sie dann mit der Schwertsscherfe umbringen koenne (Num. 22, 1-7).

Balak batte sich naemlich einge-

bildet mit magischen Kraeften Israels Siegeslauf hemmen zu koennen.
Kurz muessen wir nun auf Bileam eingehen.
wer er war.

Bileam,

11

Wir erkundigen uns,

der da wohnte im Lande der Kinder seines

Volkes 11 (Num. 22, 5), ein Einwohner Pethors, war ein Magier.
Vater hiess
2, 15).

v.; y~ (Nu.m.

Sein

22, 5): im Neu.en Testament, Basor (2 Pet.

Dieser Sohn Beors war weit una. breit beru.ehmt durch die

wirkungskraeftige Macht des Segens und des· Fluchtns, · die ibm innewohnte.
und

7J J,_,,.

Gesenius fuehrt den Namen Bileam,

7J 1/ ·non

berg bevorzug~ die alte Ableitung von
Volk (mit Ansstossung eines

1J

':L. auf

popu.lus, Nichtvolk, peregrinus zurueck.

-r

die Endung

f:

T

Verderber heisse.

'j)

/ Z ::i._
-

-r

f. j_

Hengst en-

verschl ingen und

Volksverschlinger.

Fu.erst sieht

als Bildungssilbe an, so dass Bileam einfach der
11

Die von Hengstenberg vertretene liegt auch

71 y
-r
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hoechst wahrscheinlich der Bildung des apokalyptischen Namesn der
Nikolaiten zu Grunde (J.pok. 2, 6.14), da dieser Name a l a eine mystische, auf Bileam. ihr Altestamentliches Urbuld, zuru.eckweisende
Bezeichnung der apoatalischen Gnoetiker anzusehen ist 11 (Kurtz).
Dieser Spielerei Hengstenbergs, dass der Name des Soijnes mit der
Bedeutung des Vatersnamens uebereinstimme, und dass der Vater

( 7)/

j_ verbrenne, absumsit) genannt werde wegen der vernichtend.en

Kraft, die man seinen Bannfluechen beilegte, stilil'llen wir nicht bei.
Hengstenberg geht so we it. auch den Namen seiner Vaterstadt Pethor
zu seinem Gewerbe in Beziehung zu stellen.

Ob Bileam diesen Uames

bei der Geburt oder erst spaeter erhielt, laesst sich nicht sagen.
Vielleicht war die magische Kunst in Bileams Familia erblich.
War Bileam, als er di ese Weissagungen red.eta, ein frol'.Illner
Christ und ein wahrer Prophet?

Einerseits sah man ihn von vorn-

herein ale einen durchaus gottlosen, goetzendienerischen Zauberer
und Pseudopropheten an. so Philo, Ambrosius, Augustinus, Gregorius
von Nyssa.

Anderseits dagegen hielt man ihn fuer eineo wahren und

rechten Propheten Gottes. der aber durch Habsucht und Ehrgeiz zu
Fall gekommen sei, Tertillian, Hieronymus, ~eyling, Budde. Luther,
Calov.

Stoeckba.rdt sagt:

11

Er gab sich wohl mit wahrsagen und.

Zeichendeuten ab, aber er kannte auch den Gott Israels und wu.sste,
was Gott an diesem Volk getan. 11

Hengstenbergs Meimlllg. welcher

auch Kurtz beistinmt, dass Bileam gleichsam mit dem einen Fu.sse
moch auf dem Bodan heidnischer Magie und Wahrsagerei stand und mit

dam andern schon den Boden jehovistischer Religion und Prophetie

5

betreten batte, 1st nicht annehmbar~

Var allen Dingen muss man

festbalten, dB.as hicr von einem in der Bewegu.ng und

1m

Kampf be-

griffenen Cha.rakter die Rede ist, nicht von einem fixierten.
Wie war Bileam zu.r Kenntnis Jehovas, des Gottes Israels, gelangt?

Bileams Gotteserkenntnis ist aus der Kunde von dem Gott

Israels abzuleiten, die sich zu der Zeit von dem Bunde svolke aus
unter die Heidenvoelker verbreitet hatte.

, Denn Bileam kennt nicht

bloss den Gott Himmels und der Erden wie Melchisedek, sondern au.ch
den J ehova, den Gott d er g1·oasen Taten, den Gott Israels.

Er weiss,

dass ihr Gott s i e aus F.gypt en gefuehrt bat {Bum. 23, 22).

Durch

d en ueberwaeltigenden Eindruck d er Taten Gottes gelangte auch
Jethro auf d en W8 g zur Erkenntnis des wahren Gottes (Ex. 18, lff).
Ein zweites analoge s Be ispiel tritt u~s in der Geschichte der Bahab
entgegen (Jos. 2, 9ff). Auch der Betrug der Gibeoniten (Jos. 9, 9)
ruht auf der Voraussetzung, da.ss der Ru.binder Taten Jehovas sich
weit und breit hin in alle i,e.ender
verbreitet babe.
,

Ferner erkennen

wir, dass die Weissagungen Bileams auf den Gru.ndverheissungen ruhen
Zu vergleichen sind Num. 23,i4 und 24, 9 mit Gen. 49, 9 und 12, 3;
Nurn. 24, 17 mit Gen. 49, 10.

Diese Erkenntnis bat

er

wohl aus der

Mitte Israels, bei dem die Weissagungen auf'bewahrt wu.rden, bekommen.
Ferner 1st zu beachten, dass Gott mit Bileam direkt verkehrte, wie er es voher mit den Patriarchen und Propheten getan
hatte.

Dass Bileam solchen verkehr mit Gott batte, erhellt aue

Num. 22, 8.9.

~

sagt den Fuersten der Moabiter, daas er nichta

•
6
tun lcoenne bis er die Einri:J,.ligung Gottes haette.

Uit Vars 9 beginnt

dann clas Zweigeapraeoh mrischen Gott und Bileam. Waere er ein Goetzendiener, so haette er wohl Ba.al oder Moloch gefragt.

Vera 12 heiast

Nach Vera 19.20 hat Bileam des Bachta

es: "Gott sprach zu Bileam.•

ein zweites Gespraeoh mit Gott.

•

Au1' aehnliche Weise ersohien Gott

auoh dam Abraham (Gen. 17, 1), dem Jakob (Gen.

46,

2), dem Hiob (Hiob

4, 1,3). Kap. 2.3, 4.16,· •heisat es waiter: •Bott beg.-gnete Gileam.11
Ja der Herr gab sogar das i/lort dem Bileam in den Mund ( Num. 2.3,

S, 16).

Dasselbe wird auch von Jesaia und Je:i.•emia ausge.aagt (Jes. Sl, 16 und
Jar. 1, 9).
Die Sohrift sagt f'erner, dasa B1leam dur-oh :noch einen 'Weg propheteiche Erkenntnis empf'angen habe, naemlioh duroh Ekataae,

.,,

lK tf-t-,L tf't II •

J,(,,l.. 1:'

In dieaem Zuatand sind die Aeusseren Sinne _geachloa-

aen und das innere Auge wird geoeft'net, · ,so daas man uebernatuerliohe
Dinge sehen kann.

Von soloh einer Erkenntnia 1st Hum.

.

24, 4,

die

Rede, wenn Bileam sag_t: •Ea saget der . Hoerer •••• der des Allmaeohtigen
6f'f'enbarung sieher, dem die Augen geoeff'net· warden, wenn er niederkniet. 0

(1 Sam. 19, 24).

·So weiasagte auch einst Saul

Als ein wah•er Prophet so haben aioh auch alle seine ~Veiaaagungen
buchstaeblioh genau erf'uellt.

Bei f'alaohen Propheten treffen, ohne

die Erf'uellung aller Weissagungen zu erwaehnen, nicht ein~ die
meisten sor..dern nur wenige einzelne zu.

Nicht nur die Orakel sondirn

auch die Segenawu.enaohe und F~ueohei Bileama haben a1oh in der Zeit
I

•

..

•·

,

erf'eullt. · Das Bilaam e1n··.wahrer-: Prophet ,und.• kein )lewoehnlioher
Zauberer der Heiden war,

geht

'I

•

•

auch aus der Petriatelle hervor.

Da

nennt die Sohritt ibn nioht einen Y/ahraager oder einen Zeichendeuter, aondern einon •Propheten• (2 Pet. 2 1 16).
Bileam vdrd aber auch

11 ~ 1-P,~

der Wahraager und nioht .

t/-iz

rt, Silber genannt. 11 Koaem• kommt nla in guter Be·:
deutung vor, dasa es mit Bileam gerade in gottloaer Bad&utllll6 vorkommt,

~ophet oder

1~

beweisst der Kontext.

In Deut. 18, 10.12 wird daa Tun des

ver\·terf'lich bezeichnat.

In 1 Sam. 15, 23;

9

Koaem• ala

Eze. 13, 23 und 2 Kg.

17, 17 wird die ~eisagung und Zauberei als Suende gaatempelt.
eam salbst stellt in Kap. 23 1 23 die Zeiohendeutung des
der wahren Weissagung Israels gegenueber.

1f

B11-

°e j 1 !J

Ganz dem Charakter Wld

dem Treiben heidniscber Magie und Mantik entaprechend, geht Bileam
~uf' Zeichendeutung aus und horrt in ihr Mittel und Stuetze ruer eine
·:/eissagung nach Bo.lake Sinn zu f'inden (Num. 24, ·1;

23, 3.5).

B11-

eam gab sich also mit Zeichendeutung ab, was nie ein wahrer Prophet
unter Israel in Anwendung brachte.

Sein r3l1g1oeser Standpunkt war

also ein niedrige1• 1 denn •111 wem der Geist kraef'tig wi1·kt 1 der brauoht
nicht in der Natur umhe1·zuschauen, 1m des 11111-,ns Gottes Jgewiss zu
warden.• (Hengstenberg).

Bileam war ein Heidnischer Wahraager.

Er

hatte bisher die Magie als,, ein Gewerbe getrieben, um curch sie Geld,
Ehre und Ruhm zu erwerben.
diener, ein Geiziger

~

Er war ein Goetzendiener, ein Flelachea-

einer •welchem ~eliebte der Lohn der Unge-

reohtigkeit.• (2 Pet • .2, 14-16).

Juda 11.

Apok. 2, 14•

.Qb'Nhol er aich m1t Wahraagan und Zeiohandeuten abgab, so hatte
er doch ein gewissea Mass rechter•Gotteaerlmnntnis.

Er. kmmt den

Gott Israels und wusste, was Gott an diaaam Volk getan hatte.

Das

8

Gerueeht von den Grosstaten Gottea unter Israel war duroh die Lande
der Heiden erschoilllen und so der ?lama des wahren, lebendigen Gottes
vielen Heidetn bekannt geworden.

Er sucht auch Jehova, bekennt ihn

o!'fen uud rrei vor den Menschen und befragt ihn nach seinem ,Iillen
und Ratschluss.

Jehova laesst aich von ihm finden, konant ihm ent-

gegen, antwor tet i hm und verkuendigt ihm seine Ra•achluesse und seinen
Willen.

Seine \'leissagungen verkuendigt er vdrklich aus einer vom

Geiste Gottes erregten und beherrschten St11DJDW1g heraus.

Wegen des

Kontextes Bind wir doch gene1gt anzunehmen, dass Bileam gl.aeubig
v,ar.

s.chon sein Verlangen und Sehnen (Hum. 23, 10: •Es sterba me1ne

Seele dos Todes des Redlichan und me1n Ende sei gleich dem se1nen•)
1st Glaube.

Schon ein Fuenklein Lichts 1st Glaube.

Erkenntnis des Hoechsten erk41nnt.
bald aus.

Er hat die

Nat uerlich war das Fuenklein

Denn gleicb nach seinem Abschied von Balak wurde Israel

durch seinen teuflisce.n Rat von den W.dianitern und. ~abitern zur
Abgoetteroi und Hurrerei verfuehrt.

Er selbst wurde aber von Israel

als Gottloser getoetet (Hum. 31, 8.16).
An

die sen Bileam wendet sich Balak.
....

Natuerlich 1st Balak nicht

der Meinung , dass Bileams Fluech~ ruer s1ch schon die Israeliten
verderben koennten, aber er 1st der l!e1nung, daas er mit Hilfe
eines heuchlerischen Aberglaubens die Stummungen dermassen faelschen
koenne, dass er das Gottesvolk schlagen koenne.

Denn sagt Balak:

•Ich wei,s, welchen du segnest, der 1st gesegnet, und. welchen du
verfluchst, der 1st verflucht.•

Also s~ndet Balak die Fuersten der

Moabiter und J.iid1aniter (Num. 22, &) zum Bileam.

Ehe Bileam aber

9

den Gesandten Balaks Antwort gibt, i'ragt er in der Nach't; den Herra,
ob er gehen koenne.
des Verder'bens.

Er will Jehovah versuchen und betritt den ·:reg

E:r scheute sich nlso ani'aenglich dam Vlillen des

lebendigen <1o5tes zuv;i~er zu handeln. ·:raehrend der tlacht nun koDDllt
Gott zu Bileam und verweisst ihn mit den W'orten: · "Wer aind die
Leute, die bei dir sind,"
w1g

Diese Frage soll nicht nur zur Anknuepi'-

des Gespraechs dienen, sondern sie soll durch den ernsten und

strafenden Ton sein Schlwnmerndes Gewissen wecken und ihm seine
unheimliche Ahnung lclar ma.chen.

Gott aber schaerrt dam Bileam waiter

ein: "0ehe nicht mit ihnen; veri'luche das Volk a11ch nicht; denn es
1st gesegnet."

Bileam gehorchte der Stimme und am n,rgen teilte

er der Gesandtschai't mtt: "Der Herr wills nicht gestatten, d&ss ich
mit euch ziehe."

Ob'Nohl schon das erstemal dia reichen Geschenke

der Mo a.bi tar und Uidiani ter seine Sinnen verblendeten, so war der
Oeiz noch tiefer bei ihm eingei'ressen, als die zweite Oesandtschatt
Bala.ks kam, die .noch. herrli~her war als~ die erste.

01,aohl Bileam

auch hier die Unverkaauflichkett se iner Oottessprueche batont und
die Boten daraur aurmerksam nacht, dass er nichts gegen den Willen
der Gottheit raden koenna, so wagt und hoi'rt er doch in suendiger
Verblend11ng, dass Gott ·es ihm erl"auben werde.
Harrn nochmals in der naechsten Nacht.
erlaubt.

Also f,ragt er den

Nun wi:rd ihm das Mitgehan

Jedoch 1st dieser zweite Bei'ehl Gottes nicht als eine Hach-

g1eb1gkeit zu betrachten.

Sondern Gott tin nun an ihm hinzugeben

in das Gericht seiner Doppelherz1hke1t.

Jetzt muss er gehen.

Aber

1m Dlenste Gottes muss er seine Reise t'ortsetzen, denn Gott redet ihn
1m Zorn an: •Doch was 1ch dir sagen werde, ~ollst du tun.•
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Am

naechsten morgen zog Bileam mit den Fueraten :ler l.!oabiter

no.ch den Gei'ilden iloaba.

Er ritt und zwei ln.aben waren mit ibm.

Aber der· Zorn Gottes ergrimmete. dass er hinsog, numlich aowS:e
er hinzog mit seiner Horrnung, er werde r.och Jehovah aur seine Seite
bringen.

Bileam hatte den Wag des Verderbens, einen boesen Weg,

der dem Herrn rnissfiel, angetreten.

Gott hatte Bileam in seinem

Zorn gehen lassen, wail er nicht gutJ,illig gehorohte und zurueckbleib.

Doch ve rsuchte er es noch, Bileam von diesem verkehrten "-:leg

zurueckgubringen, und sand.ta seinen Engel mit einem blossen Schwart,
der ihm den 3e g versperrte.

Diese Engelerscheinung war unzweitel-

ha ft eine leiblich-materielle, die vollstaendig dar aeusseren- Sinnen-.
~olt ange hoerte und vom Bileam notwendig haette wahrgenommen werden
muessen.

Aber sein Geh und Habsucht hll.tte auf der Reise immer

JMhr uebeTband genommen und drohten die letzten Reste der Gottesi'urcht zu ersticken.

Der Widerstand Go·ttea in dieaer bestimmten

Gesto.lt des Engels Jehovas, der ihm da11n entgeg~n tritt, wird selbst
der Eselin sichtbar, aber entzieht sich seinem durch die Suende verduhkelten Auge.

Dreiril&.l scheut die Eselin zurueck, da sie den

Engel des Harm 1m Wege sieht.
~8

ge und ging aur dam Felde.

Das erstemal wich die Eselin aus dem
Bileam sieht den Engel nicht, denn

des Sabers Augen sind verblendet von der Gier nach irdischem Gut•

•

Je naeher or dem Zelle seiner Reise lcommt, um so maechtiger wird
sein Begehren nach der versprochenen Belohnung.

Das zweitemal

draengte aich die Eselin, aui' der er ritt, bein einem Engpass in
den Weinbergen.

Bier war kein Raum sum ~uaweichen, und also drueckte

sich das Tier an die Felsenwand und schundete den geklemmten Fuss

11
Bileams.

Hooh ein~l ging der Engel des Herrn waiter und stellte

sioh •n einen Ort, da die Eselin weder zur Reohten noch zur Linken
ausweichen konnte.
sinkt sie nieder.

Dasie nun den Engel, die Schreckgestalt, sieh~
Im blinden Zorn schlaegt er aur das arme zusammem-

sinkende Tier zum driU;teninal los.
schah ein besonderes Wunder.

Als er in die.sem Akt war, ge-

Jehova oetf'nete der Eselin den Mund

und es erfolgt Rede und 'Widerrede zwixchen der Eselin W1d Bileam.
Da Bilearn die Gebaehren der Eselin nicht verst&nden hatte, so bringt
sie nun mi t vernehmlichen 1i'i'o rten in menschlicher Rede ihre Klage
ueber d1e-unverdienten Sohlaege zu seinen Ohren.
Propheten ( 2 Fet. 2, 16).

Sie stratt den

Dem dadurch stutzig gemachten 3eht,r

oeft11et Jehova nun die Augen, und er. sieht den Engel des Herrn m1t
dem blossen Schwart.

Dieser Engel des Herrn vrar der Engel, der

Israe l durch die Wueste geleitet hatte, der Schutzherr Israels, der
Sohn Gottes.

Auch · jetzt trat dieser tuer sein Volk ein, wendete

den Fluch von Israal ab, und moetigte Bileam statt dessen Segen
auszusprechen.

Nachdem Bileam die strai'ende Rede des Edlgel des

Herrn ueber die Verkehrtheit seinas Wages verno111Dien hatte, so 1st
es doch nur Gehorsam der Furcht und Scheinbusse, wenn er bekannt:
nich habe gesuendigt.

So d1r's nicht getaellt, will ich wieder um-

kehren~n · oer Beisatz, nso dir's nicht gataellt, ze1gt, dass die Gesin.'"lung seines Herzens nicht geaendert war.

Bileam wusste von An-

rant;, dass der Wag Gott m1ssf1el, aber sein Sinn stand nach dem
Lohn der Ungerechtigkei t.

1fe11 er aber a.tr seinem boesen Sinn um

Willen bestand, heiss der Engel thn m1t den Maennern waiter z1ehen,
aber von neuem idrd ihm eingeschurrt, dass er nur das reden dueri'e
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was Jehova 1hm sagen wrcle.

?lur Folge des Sohreckens, den die Erschein.-

ung des Engels 1~ eingefliosst hatte, und nicht williger Gehorsam
war e s, dass Bileam dem Balak gleitch bei seiner Ankunf't erklaerte,
er muesse das reden, .was Gott ihm in den Mund geben wercle.
Kaine and.ere Geschichte der Bibel hat wohl so viel Zweifel,
Spott und Missdeutung errahren wie die Geschichta von der redenden
Eselin Bileams.

Nov,ack sagt: "aus dem Gebiete der Historie sind

\7ir aur einmal in das Land der Fabel ve1·setzt,n und Gray: aA pio~e
or folklore is here 11: tilised for the purposes of the story. 11

Gegen

diose Geschichte hat sich also der Spott der Unglaeubigen gerichtet.
Aber auch positive Exegeten staunen, dass die Esalin •den Engel zue rs', gev,ahr wircl.

'!/ahr 1st es, dass die Tiere f'uer H'aturerschein-

ungon, Gewi t ter, ein f'eineres Vorgef'uehl haben als die l!enschen mit
den ruenf Sinnen des Geistes.

Jedoch has Ha~ptwunder in dieser Ge-

schichte lie5t in dem vernuenf'tigen Reden der unvernuenf'tigen
Z:reatur •
.Vie 1st nun das Reden der Eselin autzul'assen als ein innerlicheJ"
oder als ein Aeuseerlicher Vo~gang,

Es wird gesagt, dass die ~selin

nioht wirklich sprach, sollllern dass nur BileaDIS Seale, durch goettlich• Einwil·ktng in einen eksta.tischen Zustand versetzt, den Eindruck empting, als ob die Eselin die mitgeteilten Worte zu 1hm rede •.
Ala ein i1merlich-ekstatischer Vorgang wird es von Hengstenberg,
Delitzsoh, Strack, Tholuck und Cook autgef'asst.
Die ganze Argumentation Hengstenbergs ruer diese Auf'nahme 1st
nicht durohslhlagend.

So

behauptet ·er,.dass die Ersoheinungen 1m
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Traum und in der Vision dieselbe Realitaet haben wie die 1mwaohen
Zust ande.

Dies stimmt nicht mit der Schrif't. i'faehrencl daa

J-Iand-

•

auf'legen im Gesichte 11ach Act. 9, 12 ohno \"/irkung bleib, so war dooh
die Erscheinung im wacheDden Leben kraef'tig, und Paulus wurde aehend
( Akt. 9, 17.1e~.

Und v,as Hengatenberg aonat noch i'u.er seine Aut'-

f'assung vorbringt schlaegt f'ehl und 1st gegen den klaren Wortlau~
der Schrif't, ddnn dar Text sagt nichts von einem Gesicht oder Traum,
sondern Verse 28 heisst es: •da tat der Herr der Eselin den Mund
aut.n

Es erfolgte ein wirkliches Zwiegespraech zwi:achen Bileam

d~r Ese lin.

uncl

Dies weisst also auf einen aeusserlich erlebten Vor-

gang hin und spricht entscheidend gegen die, die an eine blosse
Einb1ldung Dilan.ms denken.

2 Pet. 2 1 16 heisst es ausdruecklich:

"dass stumme lastbare Tier redete mit Menschenstimme. "

Das Tier

hat also nicht bloss Tone oder Laute gegeben, sondern es redete mit
"Mens chenstimme. n

Das Red.an de r Eselin war etr,as ganz Ausserord-

entliches I wid 1st durch die Wirksamkeit Jehovas selbst hervorgerufen word.en.

Dies Raden muss also aeusserlich hoerbar gewesen sein.

Hier wendet nun Hengstenberg ein, dass v,enn wir es n1.1r mit aeusserlichen Erlebnissen zu tun kaetten, oo haette Bileam, seine zwe1
Diener (Num. 22 1 22) und die Moabiter {Num. 22 1 20.21.3.5) Verwunde~ung ueber das Reden der Eselin ausgesprochen.

Dagegen wenden

wir ein, dass ein Argumentum e silentio, wie auch liengstenberg zugesteht, nicht viel auf' sich hat.

Auch sagt der Text nicht, dass

seine Begleiter und die Gesandten g~rade bei dieser Gelegenheit zugegen waren.

Sie waren v1elle1cht voraus geeilt, oder besaer, folg-

ten dann gerade etwas wetter hin~r ihm her wegen den KruttJDIDlingan,
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Eckwegen und Engpaeasen.
Hengatenberg sagt auch: "das Reden der Eselin, in da& Gebiet
der aeusse1·en \'/irklichke i t versetzt, scheint die ewigen Gesetze zur
ve rruecken, welcb.e in Gen. l zwischen der Mensohen-und Tien,elt ge- .
zogen sind. 11

Dio ewigen Grenz en zwi schen der Menschen- und Tier,.el t

warden hierbei nicht verA~acht.
l eine ve rnuenftige Seela.

Auch hat nur .der Mensch nach Gen.

Gott macht bier selbst eine Ausnahme.

Dass die Eselin wirklich aeusserlich gesprochen babe, Wld Bileam
inrd Rede mit den Ohren verno".men babe, sa.gt Kurtz, •war !'olge einer
unmi ttel bar-goe·ttlichen Einwirkllllg, war ein \"/unde r. n
ein .'funder, ein& Du1·chbrechung d er ewigen Gesetze.

Es vtar also

Obwohl sich bei

de n Wundarn, die sich in der Sohritt aufgezeuchnet find.en, sich ein
Gr a.dwite rschied zeigt, so gibt es doch kein -«esensunterschied.
itahmen wir mancha Wunder der Schf'itt o.n, so muessen wir, um konsequent zu sein, alle ~ under, auch das Wunder der redenden Eselin Bile&.ms, annehmen • . Daeschsel, Baumgarten, Lange, Jamieson Fausset and
Brown, und Kur·i;z halten die Aui'i'assung unaero1· Erzaahlung a.uch als
eine •aeusserliche erlebte Ta.taache teat.•

Na.ch dem Vertasser hat

.

die Eselin, vonn Gott dazu in den Sta:id gesetzt, wirklich gesprochen
und. Bileam ihre Rede m1 t seinen 6hren vernommen ( D1llm) •

Aur Geheiss Jehova.s zog dann Bilea.m j1 t den Fueraten Bala.ks•
Balak zog a.us von Rabbath Moab, seiner Residenzstadt, Bileam mitgegen in die Stadt der Moabiter.

Dieses war kei11e Hauptstadt son-

darn nur eine Grenzstadt, welche einst Sihon der imoriter von dem
vorigen Koenig J!oabs genommep hatte.

Hach Keil soll die stadt der

BegegnWlg Areopolis gewesen sein.

Ala aie sich begegnen, drueckt

Balak die VeI"W\lDClerung aus, dass seinSanden nicht sotort BilekDIS
Kommen zu Folge gehabt hatte.

Bileam erw1edart 1hm sogleich, dass •

er nur das reden koenne,· was dor Herr 1hm in den llund gibt.

Von

da gingen sie nu.ch ICirjo.th Chuzoth, die Stadt der Gassen, wbhl am
Fussa dar BaJAOth-~a.al im 'Lmoritisch-lloabitischen ·Gebiete gelegen.
Ila.ch S1 tte des Al tertums w1irden sogleich Opt&r dargebracht.

B1tt-

opter waren es ruer das Gelingen des beabsichtigten Unternehans
( Hengst. Dill. Strack) Wld nicht Dankopter tu~r Bileams glueckl1che
Ankunrt.

Er send.et auch . dem B1leam von dam Op1'erfle1sche., dessen

Gunst er s1ch ebenfalls zu sichern Y.ersuchen mas.

Die Sendung

dieser Ehremante1le \'tar e:Lne Eri'uel.lung des "1ch werde dich sehr
ehren. n

Der Erste Segen Bileanis.

Hum. 22 1

41--23 1 10.

Am naecijsten \'argen seq.red.ten Balak und Bileam zum Vierk.
Balak ruehrt den Bileam aur die Hoehe Ba1110th-Baal.

Hinter ihm lag

die grossa Wueste, welche sich bis zum Euphrat, an dam seine Vaterstadt gelegen war, erst~eckte.

Zur Linken lagen die roetlichen Oe-

birge F.doms Wld Seir und im Tal dos Lager Israels.

An

der west-

seite des Jordana ragten die Berge Palestinas empor, hinter welchen
dann, obv,ohl er es nicht m1t seinen 1•1blichen Augen sehen konnte,
das ~~er u:nd Chittim lagen.

Dieser Ort von Banaoth~Daal, eine der

Hoehen des Berges Pisga, war wie der ifame zeigt, eine Xu.ltusstae1Jte
und ala aolche zur Vornahme dar Beschwoerung besonders geeS:gnet.
begab sich dahin, weil dersalbe auf' dem Wege zu den steppen Moabs

Er
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auch d_ie erste Hoehe \Yar, von

wo

aus er •clas End.a des Lagers Israels,•

clan aeusseren Teil das Lagers und nicht clas ganze Lager sehen lmnnte.
Denn

11

Ba.lak ging von d or Voraussetzung aus, class Bilaam notwendig

Israel von Augen haben mu.asse, v,enn sein Fluch wirksam· oein solle•
( Hi!tngstenberg).
Dia E1·s·ta Vorberei tung tuer diesen Alct zu Jlamoth-Bai.l war diese,
dass Balak auf' Bileams Geheiss sieben Altaere errichten sollte.

Allt

jeden derselban wurde von Balak uncl Bileam ein Stier und ein Widder,
die staerksten Opfer, geopf ert.

Die Siebenzahl der Altaere und der

Opfer arklaert sich daraus, dass die Sieban ruer bedeutsam der
Gott heit angenehm uncl heilig gehalten wurde.

1ie die Dargrungung

der Opfer allen vdchtigen Unternehmungen vorangingen, so wurden
nacantlich die Beschvoerungen durch Opfer aingeleitet, um sich ge rade
des Schtuzes und des Beistandes dar Goetter dabei zu viersichern.
Mit diesem Branclopfer wollte auch Bilea.m Jehovah's Gunst sich zu
enrerben suchen und ihn zu dam Unternehmen geneigt machen, aber
solch ein Oprer m1sst1el elem Harm.
i~

Hachdem diese Vorb.treitungen getrorten worden waren, denn Bil-

eam tat alles, was zum Gelingen von Balaks Unternehmen nach se1nen
eigenen religioesen Vorstellungen notwenclig arscllien, um einen er..l,

wuonechten a-tolg zu erziehen, damit im Falla des Nichtlingens die

-

Ursache nicht in einam Fabler in der ForM gesucht warden koanne,
begiebt er sich zur Seita aut einen Huegel, aut eini!tr nackten Bergspitza, Kahlhoehle, •da mie heidnischen Augurien tuer die Au.spician
1111D1Sr arhabentt Plaatze

m1 t

t1-eier Au.ssicht, ragencle, Oede, sal ten
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von l.fenschen besuchte Berghoehen waehlten• (Hengstenberg). um alli"
Allgu.rien auszugehBn.

Er ging also. um eine Begegnung der Gotthe1t

oder den Eintr1tt irgend welcher Oiµna. abzuwarten, die seine Aussprueche betrerrs Israels bestimmen solle~.

Aus diesen ,\kt koennen

wir auch den Chara.kter Silea.ms atennen lernen.

~r

vermischt 1srael-

1t1sche und heidnische Religion. denn wie die heidnischen Wahraager
sucht auch e1·• auli allerl&1 Naturerscheinungen den l:/illen der Gottheit zu arkennen.

Gott btlgegnet 1hn 9 aber die Happtsache war nioht

die Kindgebung sorldern das Wort. das der Herr zugleioh mit• 1hr 1n
Bileams Mund legte. die von ihm selbst gegebene Deatung seiner orrenbarung. wodurch · Bileams suendiger l{eigung jeder Spielraum entzo~en
wurde.

Gott otrenbar t ihm se1nen Willen nicht in einem Haturze1ohen

von zweirelhatter. 8edeutung 9 sondern legt 1hm sein best1mm.tes. unzweiteutiges Wort in seinen Mund.

Dies 1fort soll er au!' Gottes

-

G~bot dem Koenig Ba lak verkuend1gen.
Zum Brandopter zurueckgekehrt 9 hob Bileam vor dem Koenige und ·
den versammeltan Fuersten der :l&:>abiter seinen Spr11ch an.
bedeutung von

'

f '1if j

Die Brund-

1st herrschen, soclann kann es a uoh ver-

- -r
gle1chen, im Sinne von Ausgle1chen, he1ssen, und dies steht dann fuer
I

herrschen.

Das Noman

£ "I/Ft/
7 -r

heist urspruenglich Vergleiohung.

Gleichnis, dann Spruechwort, wail dieses in Vergleiohungen ulld Bilddern besteht, dQnn endlicht Sentenz, Spruch.
aller Verkuendigungen Bileams ( Nwn. 23, 7.18;

Diese Bezeiohna~g

24, a.15.20), die

nie von den Weissag~gen der wahren Propheten Jehovaa geb~auoht w1rd 9
sondern nur von einzelnen in dieselben eingesobaltenen Liedern und
Gleiohnissen (Eze. 179 2;

Mich 2, 4) vorkommt, erklaert aioh. nioht
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bloss aus der poetisohen Form der Reden Bileams, aus dem Vorherraohen
dichterisoher Bilder, dam &treng eingeschaltenen parallelisD111s mambrorwn, aus der Bewegung der Rede in kurzen zugesptizten Sentenzen
und andern migentuemlichkeiten der poetischen Sprache z.B. (Hum.
'I:

24, .3.1,S), aondern sie weisst auch aui' den saohliohen Unteraahied
hin, der zwischen d1esen Raden und den We1saagungen der Propheten
ob\valtet.
pheten.

B1lenm 1st nicht berui"en worden w1e die andern ProAuch 1st er nur ze1twe111g Gottes l!und.

der Propheten sind

Die Weisaagungen

Rn die Gemeinde gerichtete Raden, welche den

Gottlosen dae Gericht den Frommen-aber Heil verkuend1gen; wogegen
Dileo.ms •Ge1at1ge_s Auge," vrie Hengstenberg r1cht1g. bemerkt, •nur

uur das gericht et 1st, was er schaut, under es w1ederg1bt ohae
Ruecks icht aui' den Eindruck, den es be1 dem Hoerer hervorbr1ngen
sollte. "
Bileam hob an seinen Spruch und sprachs
Vera

:Z•

Von Aram holet mich Balak,
Der Koenig JAoabs von den Bergen des Oatena:
Komm, tluche m1r Jakob

Um
Vera 8.

komm, bedraeue Israel.

Wie aoll 1ch f'luchen, dem Gott nicht tluaht,

Um wie bedraeuen, den Jehovah n1cht bedraeuet,
Vere

2•

Denn vom G1pf'el der Felaen aeh 1ch ihn,
Und von den Heugeln gewahr ibh ihn.
Siebe er 1st ein Volk, daa alle1ne wohnet

Und unter die Heiden nicht a1ch zaehlet.

-

]J':l
:
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Vera 10.

Wer bestimmte den Staub Jakobs.
Und der Zahl nach das Vierteil Israels,
Es sterbe meine Seale des Todes dor Recllichen,
Und me1n Ende sei gleich dem seinen.

Dia Berge seiner Heimat erwaehnt Dileam im Gegensatz zu den
Bergan des ~»abiterlandes.

Von Mesopotamies hat also Bala k ihm her-

beigerufen um Jakob, poetische Beziechnung des Volkes gleicbbedeutend mit Israel, zu verfluchen.

Balak glaubte~ dass B1leam als Uagier

nach eigener Willensme.eht ueber Sagen und Fluch verfuegen und seinem
Gat·t Gewalt antun koenne, dass derselbe ihm zu Vlillen sei.

Balak

meinte, Sagen und Fluch seien van Bileam abhaengig, sein Gott muesse
ihm folgen, wohin er ihn fuehre.

Diesem Wahne tritt der Seber ent-

gegen mit der Aussage: •Wia soll ich tluchen, dem Gott nicht flucht,
urul_ wie bedraeuen, den Jehovah nicht bedraeuet,•
nicht rlucben kann geht aus Ve•s 9 und 10 hervor.

Warum er Israel
Erstens 1st

Israel aeusserlich und 1nnerl1ch van den Heiden abgesondert und dadurch gegen manche Gefahren gesichert.

Sodann 1st es au.ch ein von

Gott reich gesegnetes und hochbegnadigtes reiches Volk.

Von dar

Hoehe des Berges schaut Bileam aur das Volk Israel herab.

Die aeus-

sere UDd irdische Hoehe des Volkes, die Bileam erkennt, 1st das
Substat der geistigen Hoehe.

Das alleinwohnen diases Volkes be-

zeichnet nicht eine Stille zuruecllgezogenheit, sondern pa.sat vielmehr dam parallelen: nunter die Voelker rechnet es sich nicht•
gema.ess der Absonderung Israels vcn den uebrigen Voelkern.

Das

aeussezliche Alleinworhnen 1st Bild der inneren Gesch1edenhe1t von
dar Heidenwelt.

Solange s61ne Absonderung von den Heiden innerlich~
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bewahret 'lld.rd, so wird es allCh 89ine aeusserliohe AbsondarWlg behal tan.

So bald sioh ·Israel in heidnisches i"/esen verlor, ao verlor

es auch seine aeussere Selbstaendigkait.
In dieser seine r Absonderung vou den uebrigen Voelkern ertreut
s~oh Israel des Segens seines Gottes, der sohon in dcr Zahllosen
Menge, zll der es heranwaechs·t, deutlich zu erkennen 1st.
Volk wircl Mehr ung UDd \'lachstllJll gegeben.
vtie der Sand am }:: ear.

Diesem

Gs soll so zahlreich ·11erden

Hier 1st nicht nur von der untarschiedlichen

Stellung Israels in politischer Beziehwig die Rede, sondern von einer
bewl.lssten Absonderi.mg Israels ala des heiligen Gottesvolkes von der
Heidenwel t.

1'las also Regiment und. Religion anlangt unterscheiclet sich

I s rael von den verwortenen Heiden.

Der ZYleite Sprllch Bileams.

Num1 2'31

11-24.

Usber den ersten Spruch, welchar den Israeliten Segen atatt
Fluch verkuendigte, maoht Balak dem Bilea111 Vorwuerte.

Bileam aber

befuf't sich au_f'I seine unbed.ingte Abhaengigkeit, naemlich dass Jehova
him den Spruch in den Mund lege.

Balak &].aubta, die llrsache in

der Wlguenstigen Localitaet suchen zu JilUessen, und. tuehrte deshalb
den Seher aut eine andere Hoehe, auf' "das Feld der Waechtarn oben aut
dem P1aga, von

wo

aus er nicht nur einen Tell (Nowack) sondern das

gan~e Lager Israels ( Gesen. Kurts, Del., stoeokhardt) ueberso~en
konnte.

"Balaam saw Israel without restriction.

And thesight of

IsraeL dwelling aooordingto its tribes is thus res~rved ~r the
last attempt• (Gray).

Balak meinte, Bileam koenne aut diese Weise
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,,

cldm Volk besser beikomman, denn nun kDenne de.ft Seher daa Volk ohna
irsendwelche Baschraenkung.

Das •Feld der Waechter• oder "Spaeher•,

7J . . D• :JI , a.°111' dem Gipf'el des

Pi sga entspricht ohne Zweifel

dem "Felde l.ioabs oben o.ui' dam Flsga" im ·.vesten von Hesbon.

Einen

Gipi'el des Pisga bildete der Berg Nebo; so genann~, weil man in
unruhigen Ze1ten dort waechter aui'stellte.

Von dissem Standort aus

musste 'man einen grossen Tail der Arbot Yoabs ueberblicken IIDannen.
Hier auf' P1sga trei'i'en Balak und Bileam dieselbi.en Vorbere1tungan
ruer eine ~ttesoi'i'enba.rung wie zu Ba.moth-Baal.

Auch d16aea ''ial

geht Bileam nach Augur1en aui' eine Gottesoi'i'enbarung aus.
Ilo.clidem B1leam zurusckgekehrt war, tfa.t er aui' Bai'ahl Go~tes
seinen zwe1ten Spruch.
Vars 18.

Aui', Balak, und hoere :
Horeb aur mich, Sop Z1ppor•s:

Vera

19.

Hicht ain Mensch i st Gott, das er luege 1
Noch ein Menschenkind, dass ihn gereua.
Sollte er sprechen und es n1cht tun,
Sollte er reden uDl es nicht ausr1chten7

Vers 20.

Siehe Worte des Sagen& hab 1ch empf'angen,
Er hat gesegnet und nicht zu wend.an vermag 1ch'a.

Verse 21.

Hicht schaut er Boshe1t in Jakob,
Und. nicht s1ehet er Leid in Israel.
Jehova, sein Gott, 1st m1t 1hm.
Und Koen1gsjubel unter ihm.•
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Verse 22.

Gott ruehrte sie aus Egypten
Ihre Rueatigkeit 1st wie die eines Buerrels,

Verse 23.

Denn nicht Zeichend.eutung 1st in JakDb,
Un:i nicht "ilahrsagung in Israel.
Zur Zeit wird zu Jakob gesagt
Und zu Iarael, was Gott vollruehret.

Verse

24,

Siehe das Volk, der Loewin gleich, s'b:thet as aur,
Und gleich dem Loewen erhebt es sich;
Nicht legt er sich nieder, bis er rresse Raub,
Und. trinke Blut der Erschlagenen.

Dieser Spruell beginnt mit ein"r Anrede o.n Balak.
st ehen und vernehmen.

Er soll aui'-

Das erste 1ifort straft die Meinung Balaks,

Gott koenne vielleicht sein Wort zurue.oknehman.

Aber Bileam be-

teuert dam Balak, dass Gottes Sagen unwiderrui'lich 1st, denn Gott
sei nioht wankelmuetig und veraenderlich wie ein µ&nsch.

Die Un-

varaenderliohkeit der goettliohen Ratsohluesse rolgt aus dar Unwar,delbe.rkeit des goettlichen -:nesens.

Gott luegt nicht, um in Be-

zug aur seine Ratschluess~ laesst sich Gott auch nichts gel"8uen.
Balak soll nicht horren, dass jetzt c,in Fluch kommen werde, sondern
ganz pos1t1v 1st vom Segnen die Rede.

Dem ersten Spruch wird nun

ein zweiter Segensspruch, welcher schon vial eingehender und bestimmter von der a.eusseren Groesse Israels handelt, hinzugefuegt.
Zuerst wird Israels ge1st1ger Segenasta.Dd erhawhnt.

Bileam

preiat daa Volk Gottes, und zwar Israel ala Ganzes, ala ein Volk
der Gareohten.

Man

erblickt keine Nichtswuerd.1glm1t oder Bosheit
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( / ~ tj ) noch

J -,.f -rY ) al a Folge dez-

•ehsal oder Elend (

Daru1n find et sioh a.uch kein Grund, dam Volke. zu fl11ohen.

Suenda.

lain Un-

hail 1st zu erspaehen, denn Javhe, sein Gott, 1st bei ihm, und Israel .f'reut sioh seines Gottes und Koenigs.
Erwaehlung das heilige Volk Gottes.
goottlichen Segens auch nur

Ho

Israel war wegen seiner

Daher eri'reut sich Israel des

lange, ala es der Idea seiner goet-

tlichen B~~uf!ung..t i!e.u. blieb•..lSo. lange kann 1hm auch die Wel tJ:nd.cht
nichts anh11.b3n.

Vom Pr6ise Jahves geht der D1ohter ueber zum Praise

des Volke s und zwar spezifisoh seiner kr1eger1schen Kratt.

Gerade

o.ls 1hr Koenig ha t Jehova sich erwiesen bei d'e r Austueh1•ung aus
Egyptan.

'!leil Gott aie i'uehrt, '"/under in Israel tu.t und 1hnen Kratt

g~bt, so ziehen sie mit der auest1gkeit und Schnelligkeit eines Bet.ti'i'els, welches Tiar ale Ausbund unbaendiger Kratt und Staerke galt
(Hiob .39, 9) vonraerts.

Diesem loewenartigen und 1119.eohtigen Volk

wird Gott die Heiden zum Raub geben.

Ihm wird ein unausbloiblicher

Sieg uebe r die Foinde zu te1l warden.
Diase Gemeinscha.f't zwischen Israel und seinem Gotte, dessen
Israel sich er.f'reut, und dam es seine Staerke verkankt, 1st Tatsache
und \'lahrhei t.

•Denn nicht Zeichendeutung 1st in Jakob und nicht

Wahrsagung in Israel.•

Die Tatsaohe, dass Israel nioht wie andere

Voelker aur die unsioheren, ~rueger1schen ru.ttel der Zeichlmdeutung

1Ji E:!

und der Divination

7J ~ J!

, ~ugurium et div1nat1o,
••

die beiden Mittel, deren sich di e Heiden zur E!forschung der Zukuntt
bedienten, angew1esen 1st, sondern in allen Angelegenheiten s1ch
der unmittelbaren orrenbarung sein~s Gotte~ eri'reut, liei'ert den
Beweis, dass er seinen Gott in seiner latte hat.

Israel gebraucht
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also ~e1ne Zaubere1 gegen die Fe1nde, denn Gott 1st bei 1hm.

Von

diesem Gott selbst und durch den Geist der Prophetie wird Israel
geleitet und mit Krart ausgeruestet.

Etvras aehnliches gilt vora dem

Volk Gottes, der Kirche Gottes, ueberhaupt.

Gott 1st der Koenig

der Kirche, also wird auch sie den Sieg behal ten.

•Vias der Patriarch

Jakob (Gen. 49, 9) von Jud.a, dem Herrscher unter seinen Bruedcn-n
geweissagt, das uebertraegt Bileam aur das ganze Volk, um alle
Hoffnungen des Moabiterkoenigs aur Besiegung und Vern1chtung Israe1s
au Schanden zu nw.chenn (Keil).

Der dritte Ausspruch Bileams.

Hum. 23 1 25--24 1 2•

Als auch der &Yleite Vers11oh misslungen war, will zwar antangs
Balak von dem Seher, der seinen Erwartungen so wenig entsprochen
hat, gar nichts mehr wissen.
noch segnen."

So

sagt er:

11

clu sollst ihm vmder f'luohen

Balak will verhindern, dass Israel weiter mit Segen

ueberschuettet vrird.

Da die sar ihm wiederholt entgegnet, dass er

'

vc,n Anf'ang an erklaert haba, n1chts anders tun zu koennen, als was
Gott zu 1hrn reden werde (lium. 22 1 :35), so besinnt er sioh eines Andern und tordert ihn zu einem dritten Versuohe an einem andern Ort
aui', in der Hoti'nung, •vielleioht vrird es Gott getallen, dass du
es mir von dort verflechest.•

Diesma.l ruebrt er 1hn aur den Berg

Peor, ein Giptel des Abarimgebirges.
der gQJlzen

Gegend ■

Wir erkennen hier also die kunstlolle steigerung

h1na1chtlich der Lokalitaet.
andere.

Dieser Ort warder hoechste

Ein Ort liegt immer hoeher ala der

Unmittelbar ueber der Ebene, in der Israel lagerte, ragte

Peor empor.

Von hier kann c,r das Volk nach seinen Staemman Sohauen.
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Auoh hier werden Altaere erriohtet und Opfer da.rgebracht.

Hun we1aa

Bileam bestimmt, was Jehovah will und geht nioht wie trueher nach
Zeuchendeutung aus, aondern er riohtet sein Angesicht naoh der Vlueste.
Ala er nun seine Augen authob, und er daa ganze Volk Israel nach
seinen Staammen gelagert sah, kam der Geist Gottes ueber ihn, und
er \Teissagete:
Vera 3•

So sprioht Bileam, der Sohn Beer's
Und

Versu4.

so spricht der

Mann

mit verschlossenem Auge,

So spricht der Hoerer goettlicher Rede,
Der Gesichte des allmaeohtigen schaut
Niederfallend und geoef'tne~en Auges.

Vera

5.

Wie f'ein sind deine Zelte, Jakob I
Und. deine Vlobnungen, Israel I

"lers 6.

Gleich Taelern sind sie ausgebreitet,
Gleich Gaerten am stz·ome,
Gleich Aloan, die Jehova gepf'lanzt,
Gleich Cedern an den Vlassern.

Vers

Z•

Fl1essen w1.rd Wasser aus seinen E1mern,
Und

se1n

$&.me

wohnt an v1elen Wassam

Und erhabener se1, denn Agog, se1n Koenig !
Und es erhabe s1oh sein Koenigtum !
Vera 8~

Gott ruehret ihn aus Egypten,
Seine Ruestigkeit 1st wie die eines Buf'i'els.
Fressen wird er Heiden, seine Widersacher,
Und. ·1hre Gebeine zermalmen,

Und ihre Pf'elle aerbrechen.
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Vers

2•

Er streckt sich hin, liegt gleich einemIA,ewen,
Und einer Loewin gleich, wer mag ibn autreizen I

Gesegnet seien, die dich aegnen :
Und verflUcht, die dir i'luchen J
Von den beiden i'ruehern Spruechen hiesst es: nJehova legte ein
Word in ae inan liWDd" ( 23,
learn uabar ihn.n

S, 16) •

Hier he 1 s st es: nder Ga i st Gottes

Bei den eraten zvrei Spruechen wurde Bileam nicht

in Ekstase versetzt.

Einf'ach in seinem Innern verna.hm er die StiJUJDB

Gottes, die ihm sagte, was er reden sollte.

Diesmal. aber wurde er

glaich den Propheten bei ihren 1ile1saagungen durch den Geist Gottes
in ekstatisches Schauon versetzt, so dass er mit l!;eschlo ssenem "aeusseren Auge aber mit dem geoerrneten innern Geistesauge schaute.
Nachdem der Geist Gottes

aur

ihn gekom.'lkln 1n1r, hub er an aeinen

Spruoh, .sein Gleiohnis, ein sich laioht ainpraegender Satz.

'Narum

Bileams 't"leissagungen Spruecbe genannt warden, haben wir schon eroertert.

Bileams Spruch vrird ferner als

Propheten i st
deutet

11

rr 11 :J

Gottesspruoh 11 •

fa.st il'Dlner m1 t

"(1 y,f_

:f

f, .,.i ,~ 7

bezeichmt.

Bei den

verbundeu. und be-

Auch fuer die wenigen stellen, wo statt

Jehova ein menschlihhar Urhebar genannt 1st ( 2 Sam. 23, l;

Pl"Q

30,

1. bier und Vera 16) 1st die Bedeutung •Gottasspruch, n erratum Domini, zweifellos gesichert.

~·/enn Bileam seine Weissagung

7J tf-{

nennt,

so geachieht dies, um sie als eine vom Geist Gottes empfangene Gottesoffenbarung zu bezeicllllen.

Bilea m redet nioht aus eigenem so .darn

aus Gottes Geist.

Gottes maeohtitp Hand war es, welche Bileam zum

Propheten machte.

Er hat die Sprueohe empfangen und. verku.endigt sie
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,
nun a.ls

'/I /1,vf°
·•. .

uann

versohloBBenen Auges.

1st nicht mit Luther, Gray, mit der I.XX, Authorized und Peschitto
1m Sinne von •oerrnen• zu rasaen.

Diese Bedeutung 1st apr«oblich

if

unsicher, denn sie stuet~t sich aut
nur einmal in der l.U.schna vor.

J7- .,(Ir

perforavit und kommt

lifir rassen es mit Hengatenberg,

Koenig, Dillmann, Revised und der Vulgate, •opturatua• in der Bedeut-

- .,.

If Jt Q Dan. 8, 26 und

ung •verschliessen" aur, wie
Tbron. 3, 8 mit Erv,eichung des

1U'

in

i

JI

.

oder

./J ~

1J/" • Das Ana.logon

Act. 9, 8 sagt, dass Paulus drei Tage nicht sehend war ala er bekehrt
wurde.

•Bileam bazeichnet sich als Yann mit verscblosaenem Auge

mit Beziehung aur die Ekstase, bei der die Verschliessung der aeus-

seren Sinne mit der Oei'f'nung des inneren Sinne& Hand in liandgehen.•
Dass Bileam eine besondere Weissagung hatte, wird nicht nur durch
Num. 24, 2

v10

es heisst •der Geist Gottes kam aui' ibn, • und durch

Cers 3 · e1ngeleitet sondern vor allem auch durch Vera
zur ~eissagung selbst ueberleitet.
nummt, 1st·
-,,,as er sieht

£ ff

-

'1 1/ ',7

4,

welcher

Was Bileam in der Ekstase ver-

Rede Gottes, des starken Gottes, und

-;., 1i
- =,~ t -.fl.~

Gesicht des allma.echtigen.

Nioht

nur aeussorlich vernimra er die '1orte, sondern er versteht sie auch.
Er durch sohaut den Simi und die lleinung der goettliohen \'forte.
Dieser Geid; Gottes kommt mit solcher 'Mo.oht ueber ihn, dass er ueberY1&.eltigt wird und nioderi'aellt (
19, 23) und Paulus (Act. 9,

4).

£

?, · J ) aehnlich wie Saul (1

&up..

Er 1st hingesunken nioht nur aua

ehri'urchtsvoller Scheu beim Hoeran und Sehen der goettliohen Dinge,
sondern sein Niederi'allen 1st besonders durch den gewaltigen Eini'luss des Geistes Gottes verursaoht worden.

28
Diese Worte der Einleitung sind nlcht Prahlerei. w1e die aationalisten meinen.

Im Gegente1l 9 diese Praedikate 9 die Bileam ~1ch

beilegt. soilen seine taste Stellung und seine Autoritaet bezeichnen.
Bileam 1st ein Prophet Gottes.

Durch diese teierliche Einleitung,

welche auch gerade dem prophetischen Charakter des Spruches mehr
an·tspricht, vdrd do.a. was tolgt. als goettliche Prophetie beglaubigt.
wie denn a uch die Geschichte diese Weissagungen bestaetigt hat.
Dieser uritte Spruch gibt einen kurzen Ueberblioh ueber die
kuenftigen Geschicke Isr~dls.
lichen Wohnungen Israels.

Im Geist sohaut Bileam. die lieb-

Sie gleichen gras- und blumenreichen

Bacbtaelei·n und Gaerten. die am Strome liegen.

Israel 1st wie eine

ueppige und dauerhatte Ceder, die arn Wasser geptlanzt 1st, uJJd wie
die Aleen, die ihres Wohlgerucbs hoch geschaetzt waren.

'Mit dieser

Fruchtbarkeit des Landes 1st ·Kanaan. in dem er das Volk bere1ts
vrohnend sche..ut, gemdnt.

'/lie seine Viohnungen so wird auoh Israel

selbst rroehl1ch gedeihen.

Es wird Xasser--diese Hauptquelle alles

Segens und Gedeihe11s 1m he1ssen Morgenltmde--die Fuelle haben.
Vars sieben hat eine unvsrkennbare Bedeutsamkeit.

Dies grosse Got-

tesvolk und sein grosser Koenig wird alle heidnischen Iroenigreiche
und Koenige ueberrr..gen und uebervrinden.

Dieser Koenig v1ird auch

Agog. den .Amalekiterkoenig ueben71nden.

Agag 1st nioht Zigenname des

von Saul beaiegten Ama.lekiterkoen1gs ( 1

Sam.

15, 8) (Nowack) sondera

Ti tel, noman d1gnitat1s, aller amaleldtischen Koanige ( Strack),
gleichv,ie alle egyptischen Koenige den Naman Pharao trugen.
Xoenige der

Ama

Die

leldter. seines alten Urteindes, wird Israel ueber-
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ragen.

Wachstueml1ch und selbstaet1g wird se1n lfoen1gre1ch Israel

s1ch ei·hoehen.
Welche Kraf'tf'uelle dem Volke Israel 1nnev,ohnt, tritt in dor
Ruestigke1t vor Augen, mit deres Gott aus Dgypten gef'uehrt hat.
Diese Vfiederholung von der Fuehrung Israels aus Egypten scheint
durch den Kontext mot1v1rt, dass ein solches armes und Sklavenvolk
die Heiden als seine Fe1nde ver111chtet.
und ihre Gebeine zermalemen.

Sie Heiden v,1rd es rressen

Und wenn es dann Ruhe hat vor allen

seinen Frinden, lagert es sich w1e ein Loawe und gen1esst im Frieden
dia Segnungen und reichen Gueter seines Erbteils.

Somit schliesst

auch dieser Spruch mit einem Worte aus dem Segen Jakobs.

Dies Wort

nimmt B1leam aur, um Balak zu verkuendigen, dass Israel, nach einem
von J ellova schon durch seinen Stammvater zu 1hm geredeten 1iiorte,
seine Feinde dermassen ueberwinden werde, dass keiner 1118hr s1ch gegen
dasselbe zu erheben wagen w1rd.

Daran kneuprt er noch d~s Wort,

mi't, vtelchem Isaak den Segen Abrah11.ms ( Gen. 12, ,3) aur Jakob uehertragen hatte, wa Balak zu warnen, von seiner Feiradschai't gegen das
erwaehlte Gottesvolk abzulassen.

Gesegnet aber sind alle, die d1eses

Volk segnen und s1ch freundlich zu 1hm stellen.
Die letzten Vforte d1eses Spru.ches mussten einen Bruch zwischen
Balak und D1leam berbe1f'uehren.

B1leam f'uehlt sich ala Segnender

gesegnet, und da Balak Israel verfluchen wollte, so stre1f'te 1hn
bereits der Fluch.

Ueb~r d1ese abermal1ge 3egnung Israels ger1et

Balak in hef'tigen Zorn.

Er befahl B1leam 1n seine Beimat zu fliehen

mit dem Bemerken: •ich sprach: Ehren will 1ch d1ch sehr, aber s1ehe,

Jehova hat dia ii:bre vorenthalten.• Dagegen erinnert Bileam 1hn aogleich in die zu Anf'ang gegebene Erklaerung, dass er um keinen Preis
et~as wider Jehovas Defehl roden koenne.

Aber er fuegt noch hinzu1

•Und r,un, aiehe, ich gehe z~ neinem Volko.
ratend ·v erkuendigen,

\"l&s

Wohlan ich will dir

dieses Volk deinem Volke tun

,nrd

am Ende

der Tage."

Somit kommen wir z11m vierten S1>ruch.

N11m. 24 1· 15-24.

Waehrend Dile&.m schon in den ersten drei Spr1.1echan die Geschichte
Israels in Hauptsachen gezaichnet und das Los dieses Volkes wJd
se iner Feinde in Bildern gescllildert ha.t, s~ geschieht dies doch
vor allem im vierten S1>r11ch.
Reda11 Bileams.

Er bildet den Hoehepunkt der ganzen

Die e1'sten drei weisen hin auf.' das zeitliche um

l e i bl icha Glueck Israels, waehre:nd sich die vie rte 1,·;e1 ssag11ng

IUl&-

schlie ssl ich rn1t der Zuk11nrt beschaettigt und die siegreiche Cbmacht Israels ueber alle Feinda sammt den Unt ergang aller Weltmaechte
varkuendigt.

Vor allaa handelt dieser Spruch vom Geistlichen wJd

gipfelt in dem A11sspruch vom Komme11 de.a l!essias.
I

Durch das viermal wiederholte

15.20.21.23)

1

'

t'UJ'
Ji
.,. J: ,
I

•

uhr-1 (Hwa. ~,.
Fl ·v
T
• . .,

wird der vierte 3pruch in vier Sprueche geteilt.

Der

erste handelt vom Stern und Soeptctr und gilt den beiden Israel verwandten Voelkern Moab und &tom ( 17-13), der zweite gilt ~em Erzreinde Israels Amalek (20), der dritte den Israel befreundeten
Ken1 tern ( 21.22) und der vierte ku~ndigt an den Untergang Assw- und
Eber WJd der andem grossen 7iel tmaechte ( 23.24).

Der vierte Spruoh, N'Ulil. 24, l,S-24.
Vars

15.

Spruoh Bileams, des Sohnes Beor
Und Spruch des Manr.ea mit versohlossenem Auge.

Vars 16.

Spruoh des Hoerers goettlioher Worte,
Und Erkenner der Erkenntnis des Hoechsten,
Der Gesicbt des '1.llmaech"t;igen schauet,
Hingefallen und die Augen enthuellt.

Vers

17.

Ich sehe ihn und doch nicht jetzt,
Ioh erblicke ihn und doch nicht nahe,
Hervortreten wird ein Stern aus Jakob
Und sioh erheben ein Soapter aus Israel,
Und zerschlagen die beiden Seiten 1':>aba
Und vertilgen alle Soehne des Kriegsgetuemmels.

Vara 18.

Und Ed.ol4 vlird Eroberung,
Und

Eroberung wird. S~i~, seine Feina.e,

Und Israel enttaltet Kratt.
Vera

19.

Under soll herrschen von Jakob a.us
Und vertilgt das Entronnene van Staedten.

Vers 20.

Und er sah Amalek und hob an aeinen Spruch und spracll
Der An1'tU1g der Heiden lat Analek,
Zuletzt wird es auoh umla>mmen.

Vers 21.

Under sah die Keniter und hqb an seinen Spruoh und sprach:
Dauerhatt 1st deim Wohnung,
Und gelegt aut' einen Falsen de1ne Wohnung.

Vera 22.

Denn w1rd wohl Kain zur Verbrennung sein,

bi■

dahin, dass .Assur 41oh geta.ngen wegtuehren wird?

.32
Vers

23.

Under hob an seinen Spruch UDd sprachs
Wehe ! wer wird leben, wenn Gott dies tun wird.

Vers

24.

Und Sohif'f'e ( kommen) von der Seite vo11 Chi ttim,
Und draengen Assur und draengen Eber,
Und auoh er gaht unter.

Die Einleitung Vera 15 und 16 1st der des vorigen Spruohes
Vera 3 und

4 gleich,

nur dass "Hoerer goettliober Rede• ruit •Kenner

der Kenntnie des Hoec sten" vertauscht 1st, ug anzu.deuten, dass
Bileam die Kenntnis deB Hoechsten besitzt.

Das Wort, welches er jetzt

verkuendigt, ~st ihm schon vorher mitgeteilt worde.n.
Der Kern alle~ Sprueche Bileams sist Vars 17.
Ende der Tage ·l;aucbt im Geist Bilea.ms au.f.
der er n1hn• sieht.

Ein Bild vom

Er hat eine Vision .in

Die S1lf'f1xa der Verba.

sind nicht als lfeutrum sondern a.ls Uasculinum zu rassen.

S1e be-

ziehen sich nicM; aur Israel sondern auf' das maennliche 'Hort, •stern.•
Oef'ter wird ein Suf'f'1x dem Substantiv vorangeatellt (Pa. 87, ,S).

Er sieht diesen Star11 mit dem geistigen Auge, da sein aeuaserea
Auge geschlossen war (Vera l,S~.
Das

7

1st adversativ zu ~assen, und

waertigen Zeitpunlct.
aus,

Er siebt 1hn 11.'ber nicht •jetzt•.

q :J ~. :J 'ft} t!,. •

/7 JI
J
.,. T'

wie auoh

lJ .Q 1 f'ixiert

den gegen-

Bileam wird ihn auoh gewah1· von .e1nem hohen Ort
Er schaut ibn 1nnerl1ch aber nioht ala r:ahen.

2, 7'7-1'
'T

nahe sind temporal zu f'assen und

bez1•hen sich auf' ein 'bevorstehendes Ereignia.

Nicht jetzt s!eht er

1hn, denn er 1st 1m Geiste aus der Gegenwart heraus in die Zukunf't,
an das Ende der Tage entrueokt, clort erbliokt er 1hnD nicht acllaut
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er ihn nahe, denn grosee Fernan 11egen zwiechen dem Lebenden und
dam Gesehenen, der erst am Ende der Tage erscheinen soll (Vera 14).
Der Gegenstand des Sehene wird nun im zweiten Teil des Verses
beschrieben~

0

1iervo1•treten wird ein Stem aua Jakob.•

'J/ '?

aur-

1"/

-

'r'

treten, aufgehen, und die rolgenden Perfekta aind prophetiache Perfekta.

Diaae Pertekta cord'identiae sind Ausspruch der zweifellosen

Ge,,1sahe1 t.

2

Der Ko11tdxt zeigt, dass der Stern,

sachl1ch sondern persoenlioh zu rass~n 1st.
Bild ur.d Symbol eine s glaenzenden Koenigs.
11ch boi allen Voe l kern gebr~ucht.

? 7~.,

n1cht

Stern vn1r gewoebnlich
So

vrird

2:;)
.,.

1i) bild-

In alter Zeit glaubte man sogar

Gebur,t. und Tronbesteigung seien durch sterne angekuemJ.gt.

So

wird

Jes. 14, 12 der Koenig der Babylonier nschoener Uorgenstern• genannt.
Diese Deutung, dase der aui'gehende Stern d&s .Auftreten eines glaenzenden KoeniBS abb1ldet, wird durch den rolgendon parallelen Satzteil,
nund s1ch erheben ein Scepter aus Israeln bestutigt.

Scepter,

i·: '1if.. ,

1st bekanntes Syinbol der Herl'schermacht (Gen. 49, 101

Ps. 110, 2).

Ps. 45, 7 h~isst es: "das Scepter deines Reiches 1st

19

ein gerc.des Scepter.a Dieser Satz erklaert also authentisch den
ersten.

D1eser Stern •aus Jakob• 1st e1n Herrscher aua Israel.

Hieraus koennen wir nun &uch schliessen, war dieser B'oenig 1st.
Dipser Koenig 1st nicht David, noch Omr1 (Gray), noch irgend
ein anderer Koenig sondorn dar Herrscher Sch1lo.
Koenig der Zukunft hat echon Jakob geweiaaagt.
uncl

Juda abstammen und also wahrer l!ensoh aein.

Von diesem grossen
Er wird vcn Jakob
Er wird aber auch

ein ewiger Iroeni& und Herrscher sein, wie 1hn die Paalman schildern.

34
Bileama Spruechen, wie schon erwaehnt, liegen durohweg die altestanientlichen Verheissungen zu Grunde (Gen. 1,.3, 10).

baben diese Stelle maasianiach au.tgetasat.
sie den Messias veratanden.

.

Schon die Jud.en

Unter dem stern haben

Auch der Tarsum des Onqalos und dez:

.

dea Jonathan nahmen diese Stelle massianisch ,wf.

So allgemein war

diese Aurrassung, dass zur Zeit Hadrians ein Pseudo-Vessias erschien,

-

und mit Bezugnahme aur unsere Stelle, sich den Namen t/ 2. ':) ;.) ~ ~
.
.
Sohn des Starnes beilegte. Auch unter den Christen seit dem Zelt-

.,

alter de r Kirchenvaeter war die messianische Deutung die herrscbende.
1771 wurde s1e von Verschui r bastrltten.

Nur nach vulgaere Ration-

alisten vlie iCnobol lehnen ~ich gegen die raessianis che Auf'i'asung au.r.
~1or allem bezeugt das ?leu.e Testament die messianische Au.slegung.
Apol<. 22, 16 sagt Christus von s:i.ch selbst: "ich bin die Wurzel
des Geschlecht s Davids, ein helle~ Morgenstern. n
line Beziehu.ng zwischen dem Sterne Bileams und d em Sterne der
'ileisen ( ~,I-Joi ) au.s dam Uo rgenltllldll la.east sich erkennen.

Bileam

ha t n atuerlich nicht den Stern der W'e 1sen gesehen, aber der Stern
der Weisen kaend1gte die Erfu.ellung der Welssagung Bileams an.
Der Starn war eln sichtbares Zeichen, wodu.uoh Gott ihnen zeigte,
dass die Eracheinung des von - Bileam geschauten Starnes in der Geburt Christi zu Bethlehem verwirklicht worden sei.
Christu.s 1st erschienen und hat seinem Volk Heil gebraoht,
den Feinden Gottes aber Flu.oh und Yerderben.

Also \'8ndet Bileam

seiaen Spruch aur die ?Aoabiter, welche ihn hatten rufen laaaen Israel
zu veri'lu.chen, und k1end_1 gt den Mo·abitern und Edomitern (Vera 18)
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Verniohtuns an.

Erst koramt Uoab Wld. dann Edom. welohe beide mit

Israel verwandt sind an die Reihe.

Und

zwar soll Balak zuerst das

Ge rioht vernehmen. denn er liess Bileam ruren, um Israel zu verf'luchen.

Dieser ller:rscher wird, "z.e.rschlagen die beiden &titan

uoabs unu vertilgon alle Soehne des Kriegsgetuemmels.•

"' ./! lJ. t)-

1st ·nicht mit Luther ala riFuersten, • mit der Revised

als "prindes" zu uebersetzen, obwohl
uncl

Der Dual

'1 '(I '?.

Ecke, Fundament hei sat.

1

so leioht zur Bedeutung von uFuerst, Leiter" kommen ko.nn.

Bedeutung

11

Die

Haarraende r," die Koenig annimmt und •Schlae!'en, 11 d"ie

Gray vorschlaegt , sind moeglioh. :;a r bleiben aber besser bei der
ersten Bedeutung von "Seiten• stehen.
und po.sst besse1· zum Kontext.
Dass

DieBer Au~ruck 1st ataerker

Jer. 48, 45:

1.'l."isst Seite Moabs.•.

11

J.ioab hiernioht ale Land gedacht wird sondern ala Person zeigt

da.s Partizip

/7 'fl!•

an.

Dieser lierrscher wird auch 0 vertilgen alle Soehne das Getlle&ma ls. •

'7 -?_

f 1, ? , Pilpel von 7 -7 -:f oder

"Untergraben, einreissen, entmauern. 11

7 2 ~ • bedeutet

Bei Personen kt es die Be-

deutung "vertiigen, zerstoeran, 11 welche auch durch das parallele
geaichert 1st.

Das Zerschlagen "der Seiten Moaba• wi:rd durch das

klimaktisoh verallgemeinert.
ll!er 1st unter

.

J1 'I!(

Er wird zerstoeren alle Soehne •Seths• •

zu versteben? Viele nehmen an, daas die Soehne

des Stammvaters Sttth, "alle Y.ensohen", dam1 t gemaint seien.

Aber

diese Auf'f'assung koennen wir nioht anneh en, denn die Sethiten,
welche ale Fromme ersoheinen, wird dd.eser Berraoher von Sobilo nioht
umbringen.

l

Auch redet die Sobrif't nie so allgemein von den Soehnen

Seths, und. dann stammt das ganze llenschengeschlecht auoh nicht von
Seth ab.

Luthers Autrassung 1st also unmoeglich.

Auch aormanna

Autrassung, nalle Soehne des Trinkera• kann man nicht annebmen,
Eine Ausieg-

denn dagegen spricht die Geschichte und der Kontext.

ung, nalla Soehne des Getuemmels, n die auch Hengetenberg, Keil,
Koenig, Gesenius-Duhl ar,nehmen, bleibt uns uebrig.
trahirt aus
ldi ten.

/1 'fl'!Jt

Jar

Tbren. 3, 47 und •ion

48, 45

flt!
1J'
T

.

}1"'1fist

con-

rauschen, abzu-

"f'

steht ein aehliches Wort,

welcher Ausdruck von unserer Stelle hergenommen 1st.

0

Soehne des

Getuemmals, n Feinde des Volkes Gottes v,erden sie ~enannt wegen
ibres stolzen und uebermuatigen \iesens · Jar.

48,

29).

ilfach .Analogie

von Jakob und Israel (vars 17), Edom und Seir ( Vere 18) koennen unter
na.lle 3oehne des Tobans wle1· Gdtuemmels nur die ?toabiter, v,elche
sich am wilden Kriegsgetuemmel ergoetz-en, verstanden ,verden.
".Im seinem Geiste zieht die Reihe der Heidenvoelke r vorueber,

aus denen allen z.v,a.r Ethiche gewonnen und dem Scepter Chd sti untertan ·uerden, die a.bar a.ls Ganzes dem Volk Gottes, dam Reich Christi
teindselig, entgegentretenn(Stoeckhardt).
uebar zu Edom.

11

Bileams Rede geht nun

Und Ed.om vrird Eroberung, und. Eroberung wird Seit,

sein: Feinde und Israel enttaltet Kratt.n

Qiom, dessen Stammvater

Esau vrar, wai· das heimtueckische jetzt feindlicbe Brudervolk Israels,
welches &amals dem Israel den Surchzug durch sein Land verweigerte.
Schon in alter Zeit war Edom feindlich gegen Israel.

Aber untar

lbse hat sich Israel nicht an Edom geraeoht (Num. 20, 21).
Zukuntt soll es a.ber anders \Verden.

Iu der

Filer seine Feindaohatt wird

Edom bestrat't warden, denn F.ciom, Bezeiohnung des Volkes und Seir

37
des Landes, wird Eroberwig v,erden.

Der Zusatz

an, dass Edom Besi tztum Isra~ls \Verden wird.
dia Haend.e Israels fallen.

II

seine Feinde, • gibt

il'.dom v1ird einst in

Israel aber wird Krart entfalten.

Die Ertuellung dieser Weissli.gung begann, mit der Unterjochu.ng
der Ed.omiter dQrch David { 2 Sam. 8, 14i
empoerte sich ( 1 Kg. 11, 14ft).
schlug sie ( 2 Chron. 25, 11).

l Kg. 11, 15).

Edom aber

Auch der Koenig Anazia von Juda
Sie wurden aber nicht unterdrueckt,

denn unter Ahas fielen sie in Juda ein.
bei der Eroberung Jerusalems (Hes.

Sie beteiligten sich auch

35, 15i 36, 5). Jonannes Hyr-

canua besiegte sie im ~ahre 123 B.C.

Zur Zeit .A ntipaters und

lie rodas ruebrten sie die Herrschaft uebe r Juda mit dem Untergang des
juedis chen Sta.ates durch die Roemer versohwinden sie Ju.den aua der
Geschichte.

Edom musste unterliegen, wie au.ch Obadja in seinem Buch

das schwere Gericht E".doms angekuendigt hatte, Israel aber wird sioh
stark beweisen und den Sieg gewinnen.
11

Er, 11 da kein Subject steht, so 1nu.ss es aus dem Kontext er-

gaenzt werden, so11 ( jussiv) herrschen von Jakob. 11

Bas Subjekt des

Satzes 1st der ala Stern und Scepter verkuendigte Harrscher.
uebersetzt Luthar recht:

11

So

Aus Jakob wird der Herrscher koml!'.an. 11

E:r wird Ed.om gaenzlich ausrotten.

Er wird aogar das

das Entronnene ( kollektiv~ zerstoeren.

Auch den Ueberrest des

Volkes aus allen staadten wird er umbeingen.
wird voellig vernichtet warden.

&:lomwie auch Moab

Von Jloab W1d Eaom geht Bileam ueber zu. Amalek W1d spricht •Der
Ant'a.ng der Heiden 1st Amalek, zu.letzt v1ird es auch u.mkommen. •
Mi t diesem Vera beginnt der zwei te Sr,ruch der vierten ·ileissagimg.
Bileam sieht nicht mi~ leiblichen Au.gen sondern im Geist, in ddr
Ekstase, vrie er den Stern l\us Jakob vernommen hatte, dae T/olk der
dJnalekiter.

Die Amal.ekiter ein u.raltes Volk, war ueber die ganze

..

"ifu.este etT1hund u.eber dem grpe:1stem Teil der Sinai Hal binz:el varbre1 tet.

.fl ~ 1fi. fl ',..

koennte spracbl:tch dae vcrnehmete, vor-

zu.elgliphste Vol~ he1saen (lun. 6, 6;

Uu.m. 24, 6).

Hier aber heisst

Amalek "Anfang der Heiden" nicht wegen Alter, Macht u.nd"Beruehmthoit, denn das passt nicht zu.m Kontext, sondern Amalek wird •Anfang" genannt, weil es da3 erste Heidenvolk war, welches den Kampf
de r Heidei1voelker gegen Isl'ael eroerrnet hat Glelich beim Au.szug a.us
au,; Egypten stri tt Ama.lek Vlider Israel in Raphidim ( !l:x. 17, arr).
Das elbst vurde Gottes Volk in orrener Feld-schlacht e.ngegrilten,
aber ea kam siegreich hervo1·.

Spaeter .aber brachten sie Israel

eine Hiederlage bei bis gen Horma. ( I.Jum.

14, 45),

Feindschaft gegen Israel war, so wird auch
I

wie der Ani'and

1h ,., ',. --:ft. --ff

sein

Ende sein.

Die Feind.scha.i't gegen Israel wird sein •Bis zum Unter-

gahenden. 11

Amalek soll das Schicksaal aller Voelkez:o,w aller Feinde

Israels teilen.

Es soll dem Untergang verfallen.

Amaleks began unter Saul.

Der Untergang

Endlich schlug e1· sie bei Hevila, nahm

Agog gerangen und ver'bllnnete allas Volk mit der Schaer.re des Schwertes ( l Sam. 14, 7.8).

Also auch Amalek musste untergehen naoh

dem Wort dehovas: nich vrill den Amalek v&rtilgen• (Ex. 17, 14).
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Mit Vera 21 beginnt cler dri tte Spruch.

0

Und er sah die Ken1 tar

und hob an se1nen Spruch und sprach: Dauerha.f't 1st deine \1ohnung,
und gelegt ·auf' e1nen Falsen de1n liest.

Denn wird 1110hl r.o.in zur Ver-

.

brennung sein bis dELhin, dass Assur dich gefangen wegtuehren wird? •
In d1e sem Spruch warden die Keniter, die Freunde des Volkes Gottes,
den Ama.lek1te r n &ntgegenges etzt. Die Keniter wind die Nachkommen
Jethros, die m1t nach Canaan zogen.

Si e waren ~it Israel bef'reundet.

Atn Sinai hatten s1e Jsichdem Zug Israels angeschlossen.

S1e bekannten

s ich zum Gott Isra~ls und ~mpf'ingen mit den Staemmen Israels in
Canaan Sitz und Erbte11 01 Sam. 15, 6;

Rich. 1, 16;

Rich. 4, 11).

De1· Vloh11s1 tz diese s -V olkes ist be staendig und dauerhaft, denn 1hr
N~ st. ho.ban sie aur a1nen Fels gelegt.

Sie haben ihre Wohnung wie

e in hocllliegendes Adler Mast in e i n Felsengebirge gelegt, wo niemanl
s i e s t ceren kann.
be siegbar.

Da ha ben sie Schutz vor den Fe1nden.

Sie sind un-

Fi·ue he r vrohnten sie 1m Felsengeb1rge am Horeb.

N'achdem

sie sich nun Israel angeschlossen hattan 1st 1hr Uest noch sicherer
gelegt woTclen.
rt1.els.

Sie hatten nun auch Antell in der Verheisaung Is-

Sia auch traut en und bauten o.uf den Gott Israels.

Wahrlich

wer seine Zuveraicht a.ui' den lierrn setzt, der hat aein Haus auf'
einen Felsen ge·bau.t.

Ihnen wird Staerke und Sieg verliehen, und ihr

Wohnaitz v,ird von beataendiger Dauer aein.

~'faehrend Amalek Iara.el

gleich nach elem Auszug befeindete und angrif'f' und dann dem Untergang entgegen- eilte, so i'reuten sich die .Kenitei· ueber Israels
Errettung aus Egypten und batten in Gott ewigen Schuetz und Rettung.
Sia sind clie Erstlinge aua den Heiden, walohe dem Volk Gottes zugezaehlt wurden.

Der naechste Vars wird durch

'1/ fl

""J)

setzung.

&.uf'zuf'assen?

~~

JI f:I

"'J? 7/tj eingeleitet.

Vfie .;lat nun

Fast jeder Exeget hat seine eigene Uebar-

1st nicht mit ndennooh" ( Strack) zu uebar-

setzen, denn dann wird das Gegenteil von Vars al ausgesagt.
Kenite1· waren Freund.a nicht Feinde Israels.

Die

Auch 1st ea nioht mit

ndem1 wennn zu uebersetzen, dann dann fehlt der Nachsatz.
ist Fragepartikel.

r;s ruehrt eine indirekte Fraga, welcha l~e1n zur

Antwort hat, ein (Gesenius 150

rg.),

und lautet uebersetzt,•denn

wird wohl Kain zur Verbrennung sein.n

Kain soll also nicht ausge-

rottet warden, selbst wenn Assur ihn gerangen v,egf'uehren wird.
JCain 1st Stu.11m1vatar der ICen1 ter ( Rich.

4,

11).

Der Name des Stamm-

va.ters steht h1er f'u.e1· das Volk wie Vers 20 Amalek f'uer die Amal.ek1 ter.
Da.s

V:;j
T

im naechsten Satzte11 1st relativisch zu rassen.

So lautE.t der Satz dann, •bis dahin dass Assur dich gef'angen wag-

f'uehren wird. 11

7 2 wie

in Gen.

49,

10 bazeichnet nur den Terminus

ad quem. .Hier ersche1nt zum arstenmal Assu1· ala \"feltmo.cht dea
Gstans.

Assur, Babylon, war das erste grosse Reich vom Osten, dass

s1ch gegen die Theokratie erhob.
Exil abgef'uehrt wurden ( 2 Kg.

15,

Obvohl auch die Keniter alt in das
29), so gin.gen sie dooh 1lic1lt unter

wie das Gottesvolk nicht unterg1ng, so \VU.rd.en auch nicht die
Freu.nde dieses Volkes vertilgt.
Aber noch waiter bleckte Bileam in die Zakunf't.

Er hob seinen

vierten Spruell an u.nd sprach: "1ilehe, wer v,ird leban, wenn Gott dies
tun wird'l

Und SOhif'f'e (warden kommen) von der Seite von Chittim

und draengen Assur und draengen Eber und auch er geht unter. 11

Diese

41
beiden Verse bilden den letzten Spruch Bileams.
sich gegen Assur.

Auch dieser r1chtet

iil t einera Weheruf' ,vird er eingeleitet.

Rut deutet die Furchtbarkoit des kommenden Gerichts an.

Dieser
Diese Aus-

sage von Assu1· geht dem Bileam zu Herzen, deim der Asspruch trif'f't
die Soehne seines eigenen Volkes.
( Num. 22,

5).

Er stammte aus Peo~ am Euphrat

Vlenn diese schreckliche iUederlage und Truebsals-

zeit ue ber Assur, welches Gottes Goricht f.Ln dem abtruennigen Israel
hinaus fuehren sollte, dann a ber Gott es Bef'ehl ueberschritt und das
wahre Is1·ael knechtete, hereinbricht, wird niemand das Leben behalten.
In Va rs

24

wird nun das Schreckliche, welches schon in Vera

i :t 'IV~
·.• .

23 durch die neutrt1le Endung des Wortes
,rurdo, orklaort.

angedeutet

Die llenschen warden ihres Le~ns verzweif'eln

( Vers 2,3), wenn Schiff'e von Chi ttim, von lier Sei te, R1chtung von
C,.J
"if' ... JI..:/
"'.:~

J1 - ,f./ f?

kommen und Assur unterwarf'en.

m1t der Hauptstadt K1tion (Gen. 10,

4).

zwischen Griechenland und Pheenizien.
machten die Reise Ueber Cypern.

1st Cypern

Sie ,var die Vermittlerin
Alle Flotten vom Absndland

Das Volk, welches von der Richtung

von cyp•rn ko111JJ18n soll, \vird nicht genannt, denn es lag noch ausserhalb des Gesichtkreises Bileams.

So vial 1st aber gewi3s 1 dass

dieses Volk vom Vw-esten kommen wird.

Dhs Volk wi1·d dann die t.!aechte

des Ostens, 2\ssur und Eber, unterdruecken.

Yit Assur 1st die assyr-

ische Wel tmacht oestlich vu1n Euphrat gemeint.
der 1m f'ernen Osten "wohnend.en S8 miten.

Sie 1st Repraese11tant

Eber beze1chne t nicht die

Israeliten, denn die warden 1mme1· mit dem Haman Israel oder Jakob
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bezeichnet, sondern die weatlichen Semiten, die von Ar_phachaad, Lud
und .,\ ram abstamrnc,nd.en Voelke r (Gen. 10, 20.21), die west vom E:u.p hrat

in Vorderaaien wohnten, die Syrer.
Nicht nur Assur ~d Eber soll umkommen sondern auch dieaer
Feind des Abendlande s.
If.acht ,·,ar.

Aus de.r Geschichte wissen wir ,. ,er die se

Zuerst, wie auch Luther anninmrt, war es Griechenland.

unt er Alexander dem Gro ssem, und dann kam Rom.

So verateht Da111el

unter "Schiffe von Chitt im" die Roemer ( Dan. 11, 30.31).

Nach der

orrenba rung , dem zweiten Thessalonicherbrier und Daniel hat aber
diese l e tzt e 1.;acht, Rom, aeine Spitzen im Anticheisten, dem Pabst
zu Rom.

Die ··relt1na.echte, Griecilenla.nd und Rom, sind ~tergegangen.

Auch dia l//eltmac ht des Antichristen, obwohl s ie bi s ans C:nde i'ortdauarn wird, muas wie An~ lek und Edom, mit Christi

Erscheinung gum

Gericht dem Unt argtlllg anheim fallen.
I11

die ser letzten Weisaa&ung i st die ganze Weltgaschiohte um

i~rchengeschichte zusammengerasst.
a·m Ga iste Biaieams voruebe r.

Ein Volk, nach dem andern zieht

Zue1·s t kommt il!oab, Edom and Amalek,

dann die oestlichen ITeltmaechte Assur und Babel, dann die westlichen
Viel treiche Griechenland und Rom.

Alla mussten und slm als Feinde

des Volkes Gottes und des lles3ias dem Unterga:ng ver.f'allen, 4lenn .
Gottes ·;1eissagungen eri'uellen sich inuaer bu.chstaeblich genau.

Zu-

latzt wird auch dem letzten Auslaeuter der westlichen fleltmacht, dem
Antichristen zu Rom, ein Ende gemaoht warden durch die 7iederkuntt
unsers Keilandes zum Vieltgericht ( 2 T'11ess. 2 1 8).

Alle Welt1·eiche

sind voruebergehende Erscheinungen. &ber Christi Reich der Gnade
bleibt, denn er i'uehrt das Regiment aur E:rdan um lenkt so alle11
zum Heil und Segen seiner Kirche, seiner Glaeubigen.

,
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